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Seit Juli 1983 sind die ZUMA-Arbeitsberichte 
in zwei Reihen aufgeteilt:
Die ZÜMA-Arbeitsberichte (neue Folge) haben 
eine hausinterne Begutachtung durchlaufen und 
werden vom Geschäftsführenden Direktor zusam­
m e n  mit den ü b r i g e n  Wissenschaftlichen Lei­
tern herausgegeben. Die Berichte dieser Reihe 
sind zur a l l g e m e i n e n  Wei t e r g a b e  nach außen 
bestimmt.
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The aim of the "International Social Survey Programme" (ISSP) is to provide 
data for the empirical social sciences which facilitate international 
comparable analysis and/or time-series analysis.
In the countries which participate in this research project data on 
opinions, attitudes, values and the demographical structure are collected 
every year. Thus, a continuous data basis for secondary analysis can be 
created which both contains data about the most relevant sociological 
problems and meets high methodological standards. This implies that every 
step of the research process is documented in full detail so that the user 
of the data will be able to duplicate it immediately without any problems. 
The purpose of the following methodological report therefore is to describe
a) the question module of the ISSP 1989 on "work orientations" and
b) the data collection process.
The report consists of four chapters: After a general characterization of 
the ISSP (chapter 2) the topic of the ISSP 1989, work orientations, will be 
described (chapter 3). Chapter 4 is about the realization and results of the 
pretests that have been conducted and chapter 5 gives detailed information 
about the main survey, that is information on the sample, the fieldwork and 
the response rate.
To a great extent this information is drawn from the pretest reports of the 
field-department at ZUMA and the technical report of the polling institute 
GFM-Getas which conducted the fieldwork for the ISSP 1989 study.
2. The International Social Survey Prograane (ISSP)
The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing, annual 
programme of cross national collaboration. It brings together pre-existing 
national, social science projects and coordinates research goals by adding a 
cross national perspective to the individual, national studies.
In 1983 Social and Community Planning Research (SCPR), London, which was 
starting a social indicators series (the British Social Attitudes Survey)
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similar to the GSS and ALLBUS, secured funds from the Nuffield Foundation to 
sponsor meetings to further international cooperation. A meeting was held in 
London in June, 1984 with representatives from ZUMA, NORC (National Opinion 
Research Center), SCPR, and the Research School of Social Sciences, 
Australian National University. This group, soon to be christened the ISSP, 
agreed to 1) jointly develop topical modules dealing with important areas of 
social science, 2) this module would be a 15 minute supplement to the 
regular national surveys (or as a special survey if necessary), 3) include 
an extensive common core of background variables, and 4) to make the data 
available to the social science community as soon as possible. Each nation 
funds its own data collection and bears any costs that it incurred through 
participation in the cooperative effort.
Since its initial meeting in 1984, ISSP has grown to include twelve nations, 
the original four - Germany, the United States, Great Britain, and 
Australia, plus Austria, Italy, Ireland, the Netherlands, Hungary, Israel, 
Norway, and the Philippines. Other countries are currently applying for 
membership (New Zealand, USSR, Canada, Japan, CSFR, Bulgaria).
ISSP's first theme (1985) was "the role of government". This covered 
attitudes towards civil liberties, and law enforcement, education and 
parenting the economy, and welfare and social equality.
The second theme (1986) was "social networks and support systems". This 
consisted of a detailed account of one's contact with various relatives and 
friends and then a series of questions about where one would turn to for 
help when faced with various situations such as financial need, minor 
illness, career advice, and emotional distress.
The third module (1987) on "social inequality" focused on questions on 
equality of income, wealth, and opportunity. Respondents were asked for 
their perceptions of the extent of preseDt inequality, explanations for 
inequality, and support for government programs to reduce inequality.
The fourth module (1988) dealt with family and changing sex roles. This 
included questions about attitudes towards labour force participation of 
women and its effects on family life, attitudes towards marriage, divorce, 
and the importance of having children.
The fifths topic (1989), in hand here, is about work orientations and 
leisure which will be described more detailed in chapter 3.
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From 1990 onwards it is planned to replicate the preceding themes, starting 
with the role of government module.
By replicating substantial parts of earlier modules, ISSP will not only have 
a cross national but also a time perspective. We will be able to compare 
nations and test whether similar social science models are valid for 
different societies. We will also be able to see if there are similar 
international trends and whether equivalent models of social change hold for 
different nations.
ISSP brings several new features to the area of cross national research. The 
collaboration among nations is not sporadic or intermittent but routine and 
continual. Although the international collaboration carried out by ISSP is 
more circumscribed than special cross national research projects, ISSP makes 
cross national research a basic part of the nations's research agenda.
(cf. Smith 1987)
3. The ISSP 1989 nodule on work orientations and leisure
Already at the first ISSP conference in 1984 it was decided that the topic 
"work orientations and leisure" would be one of the main modules that should 
be examined by the international research project ISSP. In 1987 the group 
came to the agreement that the module should be fielded in 1989. At the same 
time the topic was discussed in more detail and its contents was shaped more 
precisely. The drafting group, consisting of ZUMA as convenor, the SCPR 
(Great Britain), and SCP (Netherlands) was given a structured list of the 
topics that should be included and was asked to work out a draft 
questionnaire by the end of 1987.
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The work orientations module should in equal shares cover the following 
three major topics:
1. General attitudes to work and leisure 
work vs leisure,
the work ethic and commitment to work,
the role of work in creating feelings of personal worth,
the alienating effects of not having work, etc.
2. Work organisation 
attitudes to
self-employment,
public vs. private sector work,
large vs. small workplaces,
manufacturing vs, service sector,
job-sharing or job-splitting,
full-time and part-time work,
profit-sharing,
attitudes towards getting ahead
3.A. Vork content
work that was done,
characteristics or qualities of work,
work organization questions relating to specific job
done by respondent
B . Collective interests
Unions, employers, managers etc. 
collective interests organized around work
C . Second jobs
activities, extent, special demographics and reasons why a second job is 
held
Points 1 and 2 should be based on items which all sample members and not 
only those respondents currently working could answer.
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After having consulted further scholars working in the wide field of work 
and leisure who were asked for assistance and additional comments on the 
questionnaire proposal the drafting group sent the questionnaire to all ISSP 
members. Their comments were also considered and integrated in the 
questionnaire so that the "fine-tuned" version of the 1989 module was ready 
to be pretested in July 1988.
After three pretests that will be described in chapter 4 had been conducted 
the final version of the questionnaire was finished in its existing form in 
February 1989.
4. Pretests
The step that follows the theoretical elaboration of a scientific topic and 
the process of finding indicators for theoretical constructions (see chapter 
3) is to conduct a pretest which allows to test the validity and 
realiability of the chosen instruments.
Before the pretests that were conducted will be described it is important to 
mention that also a retranslation from German into English has been made by 
a bilingual scientist. This is important for the reason that the original 
questionnaire which is the basis for all ISSP countries has to be in British 
English and to be translated into the particular languages of the other 
countries, that is into German in this case. In order to avoid mistakes that 
arise from translations which lead to misunderstandings regarding the 
contents of a question it is necessary to have the German questionnaire 
retranslated into the original lanquage (English) again.
The reformulations of question texts that resulted from this procedure will 
not be listd here.
4.1. First Pretest
The following comments refer to the first version of the pretest 
questionnaire (see appendix, p. *1-*18).
Before the pretest results will be listed it is useful to go through the 
questionnaire question by question to state briefly what the single question 




1 subjective importance or different 
aspects of life
2 subjective concept of work/ 
centrality of work in life
3 Supplement to Q.l, in so far as the 
usually most important aspects of 
life, work and family respectively 
private interests are directly 
contrasted
4 subjective attitudes towards pay
5 collective interests/arrangements
6 subjective job values
7 the alienation effects of not having 
work
8 attitudes to work organization
9 collective interests/responsibility 
of the state for providing welfare
10 demographical question
11 preference for number of working hours
12 Probability to find a new job
13 work ethic and commitment to work
14 working hours vs. pay
15 'objective' criteria towards pay
16 objective characteristics or quali­
ties of respondents present work
17 objective characteristics or quali­
ties of respondents present work
18 work organization relating to
respondents job
19 Difficulty in finding a new job
20 relations between employer/employees, 
collègues at work place
21 job satisfaction
22 job satisfaction (Smilies)
Origin of question
new










Results of the 1, Pretest
1. General remarks
The pretest of the ISSP 1989 module was realized by the ZUMA-field- 
department in July (14.7. - 29.7.1988). The sample was selected by quota. 
The quota variables were sex, age (18-35, 36-55, 56+), education (Volks-/ 
Hauptschule, Hittlere Reife, Abitur) and status of employment (working, not 
working).
41 completed questionnaires were finally available.
Table 2: Pretest-quota-plan and realized cases
planned realized
Variables categories quota cases
sex male 20 21
female 20 20
age 18-35 years 14 13
36-55 years 14 15
56 years and older 12 13
education Volks-/Hauptschule 24 18
Mittlere Reife 10 12
Abitur 6 11
working yes 28 29
no 12 12
Table 1 shows only for education a significant deviation from the quota 
plan.
2. Time necessary for completion of the questionnaire
The pretest indicated a mean of 21.9 minutes, the minimum was 10 minutes, 
the maximum 45 minutes. The mean for working respondents, who had to 
complete the whole questionnaire, was 23.8 minutes, the mean for people, who 
only answered question 1-12, was 19.9 minutes.
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6 - 1 0 1 2.4 2.4
11 - 15 8 19.5 21.9
16 - 20 12 29.3 51.2
21 - 25 12 29.3 80.5
26 - 30 4 9.8 90.3
31 - 35 1 2.4 92.7
36 - 40 2 4.9 97.6
41 - 45 1 2.4 100.0
3. Pre tes ^ results 
Question 1:
Respondents who have no family or those, who are not working 
had problems with the particular items.
Proposal: A "doesn't apply to me" category for all items
Question 2:
There were comments whether or not this question should be 
answered referring to the present job of the respondent or to 
jobs and work in general.
Proposal: Add a sentence "The following statements refer to 




There are two considerable problems:
a) 20 % of the respondents answered in an incorrect fashion. 
Some respondents tried to rank all items up to the 8th most 
important. The majority assigned numbers to all boxes, using
1, 2, 3 serveral time. Some respondents didn't want to 
choose only three items, because they thought that more 
items were important.
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b) The question wording is problematic. There were indications 
that the respondents didn't realize that they had to make 
their choice for "people doing the sane kind of job" but in 
spite of that get different pay.
That is why we made a second test with 15 people. The result of 
this second test is that more than 50 % of the respondents 
answer this question referring to general criteria for pay not 
considering the fact of "doing the same kind of job"
Proposal a: The technical problems can be solved in two ways
1. Not ranking the items but rate each. We thought 
this would be the best way, but it might take 
too much time.
2. Changing the layout.










ATTENTION: IN EVERY OF THE
COLUMNS A, B, AND 
C ONLY ONE TICK.
A __how long







Proposal b: The second problem is connected with the 
theoretical interests. What do we want to 
operationalize:
1. general criteria for pay in a society or
2. as the question wording now indicates criteria 
for pay in case people do the same job.
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ad 1. Just drop the tern "doing the sane kind of 
job" and add an item "the kind of job the 
employee does". Perhaps we should also add 
"the sex of the employee", 
ad 2. Add a question: "Do you think that people 
who are doing the same kind of work should 
get _the same amount of pay?" 
and change question wording: "Here are 
some things that might be important if 
employees don't get the same pay although 
they are doing the same kind of .job.
Question 5, 6 
no problems
Question 7
This question caused the same technical problems as guestion 4. 
Proposal: see question 4
Question 8
We had a "can't choose" rate of more than 20 %. Additionaly 8 
respondents gave the comment that they were not able to give an 
answer, because any advice would depend on the personality of 
the young person and other circumstances.
Proposal: As we don't see a possibility to solve these 
problems: Drop the question




Question 16 - 23 
no problems
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4.2. Second Pretest
1. General remarks
Because of the massive problems with questions 4 and IS the 
question wording was changed (see appendix, p. *19/*20) and a 
second pretest conducted by the ZUMA field-department between 
January, 23, 1989 and January, 31, 1989.
20 interviews were conducted by 5 interviewers.





sex male 10 10
female 10 10
age 18-35 years 5 5
36-55 years 9 9
56 years and older 6 6
education Volks-/Hauptschule 11 11
Mittlere Reife 4 4
Abitur 5 5
working yes 14 14
no 6 6
2. Time necessary for completion of the questionnaire
The second pretest indicated a mean of 21.1 minutes, the minimum was 14, the 
maximum 40 minutes.
respondents working: x = 21.6 minutes (min. « 14/max. = 40) 
respondents not-working: x = 20.0 minutes (min: * 14/max. = 30)
The rather small difference in time (1.6 minutes) probably results from a 
sample error due to the small sample size.
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Question 10
the wording "10 hours or more" led to misunderstandings; the filter was 
overlooked by respondents. Consequently, question 10 was split in 10 and 
10a.
Question 11, 12, 13, 14 
o. k.
Question 15
See comment to question 4
Question 16, 17, 18
Small changes in question wording




After all the corrections that resulted from the two preceding pretests had 
been integrated into the questionnaire this final version had to be tested 
once again to measure completion time. As it had been decided that the ISSP 
89 should be added as a self-completing supplement to the 
Sozialwissenschaften-Bus 89/11 (S0VIBUS), only those demographical variables 
had to be included in the questionnaire that were not yet part of the 
standard demography in the Sozialwissenschaften-Bus (see appendix p. *23- 
*32) and could not be added to it either.
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Time for completion of the questionnaire depending on education: 
Hauptschule: x = 23.4 minutes (min. 14/max. 40)
Mittlere Reife/Abitur: x = 18.3 minutes (min. 14/max. 30)













3. Results of the 2. pretest 
Question 1, 2, 3
Only small chanqes in the wording of an item or the sequence of items. 
Question 4:
There were no obvious problems in understanding the content of the question 
any more but the fact that the technical task remained unclear led to 
another modification of the question-wording (see appendix, p. *21/*22). The 
problems with the understanding of item D "der Tariflohn für die Arbeit, 
d.h. für beide Arbeitnehmer die gleiche Bezahlung "could not be eliminated. 
Ve asked the respondents with an open question what they understood by 
"Tariflohn" and it turned out that this expression does not necessary stand 
for equal treatment in the sense it was intended.
Question 5, 6
Minor chanqes in question wording.
Question 7, 8, 9 
o. k.
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The variables that could be added to the demography in the SOVIBUS (see 
appendix p. *33-*39)were:
- years of schooling,
- occupation of respondent (ISCO)
- workplace status (public/privat)
- employment status of spouse/partner
- occupation of spouse/partner (ISCO)
- region (Bundesland)
- urban/rural (Boustedt).
Variables that had to be added to the drop-off questionnaire ’work 
orientations’ were (see appendix p. *40-*42):
- working hours
- supervisor of others at work
- other work places
- hours worked weekly at other work places
- subjective social class
- union membership
4.3.2 Realization of the pretest
Responsible for this pretest of the drop-off were the field-department and 
the ISSP-proiect group at ZUMA and GFM-GETAS. The field work for the pretest 
of the SOVIBUS took place between the 5th and 11th October, 1989. 9 
interviewers at ZUMA conducted 21 pretest interviews according to a quota 
plan (see appendix, p. *43 for table with realized cases). The questionnaire 
had to be filled out by the respondent himself in the presence of the 
interviewer. Like this the interviewer could measure completion time and 
record all the questions and problems that appeared.
4.3.3 Results of the pretest
Apart form a couple of filters that were still in the wrong place the 
instrument was o. k. now so that nothinq essential had to be changed 
anymore.
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5. Main study
5.1 Saaple design
Definition of the sample:
All persons with German nationality living in the Federal Republic of 
Germany or West-Berlin in private households who are at the time of the 
interview at least 18 years of age.
A 'private household* means that the people living there have to run the 
household together which does not necessarily mean that they have to be 
relatives.
For the Sozialwissenschaften-Bus (and the ISSP) the sample design of the 
Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute e.V. (ADM-Mastersample; for 
a description of the ADM design see Kirschner, 1984), was applied. The ADM 
sample is a three stage full probability sample. The first stage consists 
in the selection of sample points, the second in the selection of households 
by the random-route method and the third stage in the selection of a person 
from the household.
5.1.1 Probability sampling of the Primary Sampling Units (PSU)
In the first step 420 sample points were drawn from the ADM-Mastersample for 
the SOWIBUS main survey. In contrast to the SOWIBUS with about 2.000 
interviews the number of interviews reguired for the ISSP is about 1.000. 
Therefore, the sample size could be reduced by 20 %. This was done by 
eliminating every fifth of the 420 sample points (all sample points ending 
with 0 and 5).
According to this procedure 336 points should have remained in which the 
interviewers were instructed to ask the respondent to fill out the ISSP 
drop-off after the personal interview. Because of an unsystematical mistake
- questionnaires were also sent to interviewers in 24 sample points ending 
with 0 or 5 - the actual number of PSUs in the sample was then 360. As the 
130 interviews which were conducted in the additional 24 sample points did
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not differ in their demographical structure from the original sample we did 
not eliminate them from the data set. It is, however, possible to leave them 
out of the analyses, if desired.
5.1.2 Probability sampling of households in the PSOs
The target households in the sample points were selected by the random-route 
method. The interviewer was given one address per sample point to start 
with. Beginning from this starting address the interviewer had to list on a 
special address sheet 23 private households (every third privat housing 
unit). Not counted were all enterprises (e. g. commercial, wholesale and 
retail business, consulting rooms, lawyers offices - if they were obviously 
not connected with a housing unit). Households of foreigners - which could 
be identified by the interviewer as such - were not listed either. Before 
the address sheets were given to the interviewers eight address fields were 
marked by the institute. Those addresses which were written in the marked 
fields during the listing process made up the original sample of the 
households to be contacted. Because of an expected response rate of 65-70 % 
the sample comprised 3.360 target households (420 sample points with 8 
addresses each). The interviewers were allowed to contact these households, 
only. In their first contact they had to check whether the household really 
belonged to the sample as defined under point 5.1. Only in the previously 
selected 336 sample points and the 24 mistakenly added sample points (360 
sample points with 8 addresses each = 2.880 target households) the ISSP 
drop-off guestionnaire should be filled out after the personal interview.
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5.1.3. Probability sampling of respondents within houesholds
If there was only one person of the defined sample in the household this 
person was the one to be questioned in any case.
In case there was more than one target person in the household the selection 
of the respondent was done according to a given table of probability numbers 
('kish-table' or ' Schwedenschliissel').
In the target household the interviewer had to write down all household 
members belonging to the sample - starting with the oldest person in the 
household and add them up. All questionnaires contain random numbers for all 
possible household sizes which determine which person has to be interviewed 
(see example in appendix, p. *44).
This sampling method is constructed in a way that the sampling probability 
is equally high for every person in the household, that is 1 for a person 
living in a one person-household, 0.33 for a person in a three-person- 
household and 0.25 for someone living in a four-person household.
5.2 Fieldwork dates
The fieldwork for the ISSP 1989 took place between November, 3, 1989 and 
December, 12, 1989.
5.2.1 Interviewers
167 interviewers who made at least one interview took part in the 
realization of the ISSP 1989. From the originally 1.594 cases 1.575 remained 
after the data editing so that the mean number of interviews per interviewer 
is 9.4. This relatively high number of interviews results from the fact that 
the fieldwork was done by so called "fulltimers" in a couple of sample 
points. This means that in contrast to the normal case an interviewer makes 
interviews in more than one sample point. The following table informs about 
the age- and sex distributions of the interviewers:
-  17 -






















Realized, correct interviews 
(SOWIBUS)
2028 = 67.7
Reduced ISSP-sample size 
(80 % of the 420 sample points 




(- lack of time to fill out the 
questionnaire 
- refusal to read and fill out the 
questionnaire)
133 8.3
realized interviews 1464 =S 91.7
+ interviews which were conducted 
in the additional 24 sample points 130
1594
- 19 interviews which were eliminated 
durinq data editinq 1575
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Table 6: Sex- and age distributions of__interviewers participating j.n__the
ISSP 1989
Sex ( N = 1 6 7 ) ________Men___________________ Women
67.2 % 32,8 %
Age (N=167)______ <.30 _  30 - 39 40 - 49____ 50 - .59____60 +. _
10,7 % 27,6% 26,2 % 9,0 * 16,5 %
5.2.2. Completed cases
As mentioned under 5.1,1. the original sample of the ISSP 1989 comprised 336 
sample points with 8 household addresses per point (=2.688 addresses). 
Because of a mistake that was made by the institute 24 additional sample 
points got into the sample so that the total number of sample points was 360 
(2.880 household addresses) in the end. In table 7 below the response rates 
are listed for the original sample with the 336 sample points and as we do 
not have any exact information on the additional 24 sample points.
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By 'unsystematic non-responses' we understand those cases in which
- the street or the house number could not be found,
- the apartment was uninhabited,
- there was no person of the defined target group in the household,
- sample points or addresses that were not contacted,
- other reasons.
Systematic non-responses' are cases in which
- there was nobody at home,
- the household refused to give any information,
- the target person could not be contacted in spite of several attempts,
- the target person was sick,
- the target person refused to participate
- the tarqet person was absent during the field time.
According to table 7 91.7 % of the respondents who participated in the 
preceding personal interview of the SOWIBUS also filled out the ISSP drop­
off. If we take the systematic non-responses of the SOWIBUS into 
consideration, the guota for the realized interviews drops to 53.2 %, 
however.
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Appendix





INTERVIEWER-ID.: | ' | | | 
INTERVIEU-NR.: I
-  *1 _

HINWEISE ZUM AUSFOLLEN DES FRAGEBOGENS
ln diesem Fragebogen sind wir vor allem an Ihrer persönlichen Meinung zu wichtigen gesellschaftlichen 
Problemen, zu den Aufgaben des Staates und zum Leben hier in Deutschland interessiert.
U m  die meisten Fragen zu beantworten, brauchen Sie lediglich eines der vorgegebenen Kästchen 
anzukreuzen: .____ _
Achten Sie bitte beim Ausfüllen jeweils auf die Hinweise bei den einzelnen Fragen.
Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge, Überspringen Sie eine oder mehrere 
Fragen nur dann, wenn im Text darauf hingewiesen wird:
Bitte weiter mit Frage...
Es gibt keine .richtigen“ oder .falschen“ Antworten, und es Ist zum Ausfüllen kein besonderes Wissen 
notwendig. Nochmals ganz herzlichen Dank.
_  *2 -
1 . Angenommen, Sie könnten die Einteilung Ihrer Zeit verändern, d.h. mit 
bestimmten Dingen mehr Zeit und mit anderen Dingen weniger Zelt verbringen.
Mit welchen der unten genannten Dinge würden Sie gerne »ehr Zeit 
verbringen, mit welchen würden gerne weniger Zeit verbringen und 
mit welchen würden Sie gerne genauso viel Zeit wie jetzt verbringen?
BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.
































... mit einer 
bezahlten 
Arbeit? ..... □ O □ □ □ □
... mit der 
Erledigung der 
Hausarbeit?... □ □ □ □ □ □
... mit meiner 
Familie? .... □ □ □ □ □ □
... mit meinen 
Freunden? .... □ □ □ * □ □ □
... mit Frei- 
zeitaktivitäten? I~ 1 □ □ □ □ □
... mit





-  *3 -
2. Bitte geben Sie zu jeder der Aussagen unten an, wie stark Sie zustimmen.
BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.
STIMME
STIMME STIMME ÜBER­
STARK STIMME WEDER NICHT HAUPT 
ZU ZU NOCH ZU . NICHT ZU
Ein Beruf ist nur ein
Mittel, um Geld zu ver- j  » r i r■ > p  i r ■)
Hi finan nirht mohr ■■ ' ■ ■ ■ » ' ■ * *• ■dienen * nicht mehr
B Ich würde auch dann gerne 
berufstätig sein, wenn 1cl 
das Geld nicht brauchte...
I h |— | |— [ —^ | j— [
C Arbeit ist die wichtigste ___  ___ ___









3. Sind Sie in Ihrem Haushalt verantwortlich für die Erledigung der 
allgemeinen Haushaltspflichten - wie putzen, kochen, waschen usw.?
Ja, Ich bin hauptsSchlich verantwortlich ....................  F I
Ja, Ich bin gemeinsam mit jemand anderem verantwortlich . ....  1 I
Nein, ein anderer Ist hauptsSchlich verantwortlich ..........  1 1
Wie Ist Ihre Meinung zu den folgenden beiden Aussagen?
BITTE HACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.
STIMME






Es wird immer Konflikte 
zwischen Unternehmens­
leitung und Arbeitern 













6. Auf der folgenden Liste steht Verschiedenes über die berufliche Arbeit 
und den Beruf. Für wie wichtig halten Sie persönlich diese Merkmale für








BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.











... eine sichere Berufs­
stellung? .............. □ □ □ □ □ □
... ein hohes Einkommen?. □ □ 1=1 □ i=i □
... gute Aufstiegsmöglich­
keiten? ................. □ □ o 1=1 □ □
... ein Beruf,der einem 
viel Freizeit lS&t? .... □ 1=1 1=1 □ □ 1=1
... eine Interessante 
Tätigkeit? ............. □ □ □ 1=1 □ 1=1
... eine Tätigkeit,bei der 
man selbständig arbeiten 
kann? .................. □ □ □ □ n □
... ein Beruf, bei dem man 
anderen helfen kann? .... □ □ □ 0 i=i I□
... ein Beruf, der für die 
Gesellschaft nützlich 
Ist? ................... □ d l □ 1=1 □ H D
... ein Beruf mit flexiblen__
Arbeitszeiten? .........  1 1 □ □ i m □ □
4. Arbeitgeber denken über vieles nach, bevor sie über die Bezahlung 
von Personen entscheiden, die die gleiche Arbeit verrichten.
Wenn Sie die Dinge unten betrachten, schreiben Sie bitte eine 'l* in das 
Kästchen für den Gesichtspunkt, von dem Sie denken, daß er an wichtigsten 
sein sollte. Dann schreiben Sie eine '2* 1n das Kästchen für den Gesichts 
punkt, von dem Sie denken, daß er m  zweitwichtigsten sein sollte, und 
eine *3* in das Kästchen für den Gesichtspunkt, der an drlttwichtlgsten 
sein sollte.
SCHREIBEN SIE 1, 2 UND 3 IN DIE KÄSTCHEN.
Bei der Entscheidung Über die Bezahlung
sollte wichtig sein ...
A ... wie lange der Arbeitnehmer bei der Firma Ist
B ... wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet
C ... der Tariflohn für die Arbeit
D ... die Berufserfahrung des Arbeitnehmers
E ... das Alter des Arbeitnehmers
F ... die familiären Verpflichtungen des Arbeitnehmers
G ... die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehmers ....
H ... das Geschlecht des Arbeitnehmers
ODER KREUZEN SIE AN: Kann Ich nicht sagen c = 3
7. Angenommen, Sie wären arbeitslos und könnten keine Arbeit finden, 
welche der folgenden Probleme, die möglicherweise auftreten könnten, 
wären für Sie die schlimmsten?
Bitte schreiben Sie eine *1’ in das Kästchen für das schllnnste 
Problem; schreiben Sie eine *2' ln das Kästchen für das xweitschllBuiste 
Problem und eine '3* in das Kästchen für das drlttschllnnste Problem.
SCHREIBEN SIE 1, Z UND 3 IN OIE KÄSTCHEN.
/
A Mangel an Kontakt mit Menschen bei der Arbeit ............  [ _ _ _
B Nicht genügend Geld ......................................  L _ ^
C Verlust von Selbstbewußtsein .............................  .....
D Verlust der Achtung von Freunden und Bekannten ...........  .....
E Spannungen in der Familie ................................  .....
F Verlust der Berufserfahrung ............ ;................. .....
G Nicht zu wissen, wie man die Zeit ausfüllt ...............  .....
ODER KREUZEN SIE AN: Kann Ich nicht sagen .................  1--- 1
. *7 _
den vier unten genannten Entscheidungsmöglichkeiten jeweils raten?
8. Angenommen, Sie würden einem jungen Menschen, der zwischen 
verschiedenen Tätigkeiten wählen könnte, einen Rat geben:
Zu welcher der folgenden Tätigkeiten würden Sie ihm oder ihr bei 
'
BITTE MACHEN SIE EIN KREUZ FÜR JEDES DER VIER PAARE.
Ich würde dazu raten ...
A ... abhängig beschäftigt zu sein ......................... .L. J
... selbständig zu sein .................................. .I I
kann ich nicht sagen ..................................... .I |
B ... in einer kleinen Firma 2u arbeiten ....................I~ )
... in einer großen Firma zu arbeiten .....................I I
kann ich nicht sagen ..................................... .f I
C ... in der verarbeitenden Industrie zu arbeiten .... ........□
... im Handel oder Dienstleistungssektor'zu arbeiten .. .... □
kann ich nicht sagen ..................................... .Y I
D ... in der privaten Wirtschaft zu arbeiten............... .I I
... für die Regierung oder den öffentlichen Dienst
zu arbeiten ........ ................................. .r  I
kann Ich nicht sagen..................................... .P~1
- *8 -
Bitte geben Sie an, welche der folgenden Dinge in der 
Verantwortlichkeit des Staates liegen sollten.
BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.
Der Staat sollte ...
IN JEDEM NICHT IN KEINEM 
FALL VER- VERANT- VERANT- FALL VER­
ANTWORT» WÖRTLICH WÖRTLICH ANTWORT­





... einen Arbeitsplatz für 
jeden bereitzustellen, i— . 
der arbeiten will ....... *
... den Arbeitslosen 
einen angemessenen 
Lebensstandard zu 









10. Arbeiten Sie normalerweise 10 Stunden oder »ehr 1n der Woche gegen 
Bezahlung in Ihrem Hauptberuf?
Ja, ich arbeite normalerweise
10 Stunden oder mehr in der Woche •— , 
in meinem Hauptberuf ..... .
Nein, ich arbeite normalerweise
weniger als 10 Stunden in der Woche 
1n meinem Hauptberuf .............
Nein, Ich arbeite im Moment
nicht gegen Bezahlung ............
- • >
Machen Sie bitte 
weiter mit Frage 13
Machen Sie bitte 
weiter mit Frage 11
- *9 -
NUR FÜR PERSONEN, DIE HEHR ALS 10 STUNDEN
GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.
13. Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Gefühle 
gegenüber Ihrem Beruf an besten?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
In meinem Beruf ...
... arbeite ich nur so hart, wie ich muß ..................... .1 I
... arbeite ich hart, aber nicht so, daß es den Rest
meines Lebens beeinträchtigt ............................. .T 1
... versuche ich, bei der Arbeit das Beste zu geben, auch wenn
das manchmal den Rest meines Lebens beeinträchtigt ....... .I 1
Kann ich nicht sagen.............  ........................... .□
14. Denken Sie bitte an die Anzahl Ihrer Arbeitsstunden und an das, 
was sie einschließlich regulärer Überstunden .in Ihrem Hauptberuf 
verdienen.
Wenn Sie nur eine dieser drei Möglichkeiten hätten, welche würden 
Sie bevorzugen?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
Mehr Stunden arbeiten und »ehr Geld verdienen .............
Genauso viel Stunden arbeiten und genauso viel
Geld verdienen .............. ............................  □
Weniger Stunden arbeiten und weniger Geld verdienen ......  I I
Kann ich nicht sagen ..........................................  |~~1
-  *11  -
NUR FÜR PERSONEN. DIE NICHT GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN ODER
WENIGER ALS 10 STUNDEN GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.
11. Hätten Sie momentan gerne eine bezahlte Arbeit?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
Ja, Ich wäre momentan gerne ganztags 
erwerbstätig
(30 und mehr Stunden pro Woche) ....
Ja, ich wäre momentan gerne halbtags
erwerbstätig
(10-29 Stunden pro Woche) ........ .
Ja, Ich wäre momentan gerne weniger als 
10 Stunden pro Woche erwerbstätig .
Machen Sie bitte 
weiter mit Frage 12
Nein, ich möchte momentan keine 
bezahlte Arbeit haben ..... □  —> Machen Sie bitte weiter mit Frage 23
12. Wenn Sie sich aktiv nach einer neuen Stelle umschauen würden, wie 
leicht oder schwer glauben Sie, würde es für Sie sein, eine 
akzeptable Arbeitsstelle zu finden?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
sehr leicht .......................... .1
ziemlich leicht ........... .......... .!~~l
weder leicht noch schwer ............. .I I
ziemlich schwer .......................1 I \
sehr schwer ........  ..................□
Kann Ich nicht sagen .................  1 I
Machen Sie bitte 
weiter mit Frage 23
- *10 -
NUR FÜR PERSONEN, DIE MEHR ALS 10 STUNDEN
GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.
15. Was sind an Ihrer Arbeitsstätte die wichtigsten Gesichtspunkte 
für die Entscheidung über die Bezahlung von Personen, die 
die gleiche Arbeit verrichten?
Wenn Sie die Dinge unten betrachten, schreiben Sie bitte eine *1*
1n das Kästchen für den Gesichtspunkt, von dem Sie denken, daß er 
an «richtigsten Ist. Dann schreiben Sie eine '2' ln das Kästchen für 
den Gesichtspunkt, von dem Sie denken, daß er an zweitwichtigsten Ist, 
und eine '3' in das Kästchen für den Gesichtspunkt, der m  drltt- 
wichtigsten ist.
SCHREIBEN SIE 1, 2 UND 3 IN DIE KÄSTCHEN.
Bei der Entscheidung über die Bezahlung in meiner 
Arbeitsstätte ist wichtig ...
A ... wie lange der Arbeitnehmer bei der Firma Ist
B ... wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet
C ... der Tariflohn für die Arbeit
D ... die Berufserfahrung des Arbeitnehmers
E ... das Alter des Arbeitnehmers
F ... die familiären Verpflichtungen des Arbeitnehmers
G ... die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehmers
H ... das Geschlecht des Arbeitnehmers
ODER KREUZEN SIE AN: Kann Ich nicht sagen ....................  □□
-  *12  *
NUR FÜR PERSONEN, DIE MEHR ALS 10 STUNDEN
6EGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.
17. Nun einige Fragen zu Ihren Arbeitsbedingungen:
Geben Sie bitte für jede Frage an, wie oft dies bei Ihrer Arbeit 
vorkommt.
BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ.





A ... kommen Sie erschöpft 
von der Arbeit nach 
Hause? ................. □ □ □ □ □ E=r
B ... müssen Sie schwere 
körperliche Arbeit 
verrichten? ............ D O □ □ □ □
C ... finden Sie Ihre 
Arbeit stressig? ....... □ □ □ □ □ □
D ... sind Sie bei der 
Arbeit gelangweilt? ..... □ □ □ □ □ □
E ... arbeiten Sie unter 
gefährlichen Bedingungen? □ □ □ □ □ □
F ... arbeiten Sie unter 
ungesunden Bedingungen?.. □ □ □ □ □ o
G ... arbeiten Sie unter 
körperlich unangenehmen 
Bedingungen? ........... □ □ □ □ □ □
- *14 -
NUR FÜR PERSONEN. DIE HEHR ALS 10 STUNDEN
GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.
16. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, inwieweit Sie meinen, 
daß diese Aussage auf Ihre Arbeit zutrifft.



















A Meine Berufsstellung 
Ist sicher ............. □ □ □ □ □ □
B Mein Einkommen ist hoch.. □ □ □ □ n □
C Meine Aufstiegsmöglich­
keiten sind gut ........ □ □ □ □ □ □
D Mein Beruf läßt mir viel 
Freizeit ............... □ □ □ □ □ □
E Meine Tätigkeit ist 
interessant ............ □ □ □ 1 1 □ □
F Ich kann selbständig 
arbeiten ............... □ □ □ n □
G In meinem Beruf kann ich 
anderen helfen ......... □ n □ □ □ □
H Mein Beruf ist für die 
Gesellschaft nützlich ... □ □ □ □ □ U 3
I Mein Beruf hat flexible 
Arbeitszeiten .......... □ □ □ □ □ □
- *13 -
NUR FÜR PERSONEN, DIE HEHR ALS 10 STUNDEN
6EGEN BEZAHLUNG ARBEITEN.t _____ __ _ _ __ _ . _____
18. Welche der folgenden Aussagen über Ihren Beruf trifft 
am meisten zu?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
Ich kann in meinem Beruf den gr&Bten Teil meiner täglichen 
Arbeit selbständig planen und gestalten ..................  F I
Ich kann in meinem Beruf meine tägliche Arbeit zum Teil 
selbständig planen und gestalten .........................  I~~ 1
Ich kann in meinem Beruf meine tägliche Arbeit eigentlich 
nicht selbständig planen und gestalten ...................  1 I
19. Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz aus irgendeinem Grund verlieren und 
sich aktiv nach einer neuen Stelle umschauen würden, wie leicht 
oder schwer würde es Ihrer Meinung nach für Sie sein, eine akzeptable 
Arbeitsstelle zu finden?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ.
sehr leicht ............... ...............................□
ziemlich leicht .............. ......................... .....□
weder leicht noch schwer ........... .......................□
ziemlich schwer .................................. ....... .i I
sehr schwer ...............  .............................. □
Kann ich nicht sagen ......... . ............................ o
-  *15  -
NUR FÜR PERSONEN, DIE MEHR ALS 10 STUNDEN
GEGEN BTZAHLUNG ARBEITEN.
20. Wie würden Sie ailge'nTfcin das VerhKltnis an Ihrem Arbeitsplatz
beschreiben ...
...
BITTE MACHEN SIE IN JEDER ZEILE EIN KREUZ. •
RELATIV WEDER 
SEHRT GUT GUT NOCH






A ... zwischen 
Unternehmens-
leitung und i > p-i ■ i 
Arbeitnehmern? *— 1 * 1— 1 □ □ □
B ... zwischen i « t i « > 
Kollegen?.....  1— 1 1 — 1 1 — 1 □ □ □
21. Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Beruf?





Ziemlich zufrieden ....... .......□
Wedef zufrieden noch unzufrieden ....... ....... a
Ziemlich unzufrieden ..... ....... □
Sehr unzufrieden .........
Völlig unzufrieden ....... ....... □
Kann Ich .nicht sagen.......... .......□
- *16 -
22. Welches der hier abgebildeten Gesichter drückt am 
wie Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit fühlen?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ
23. Gibt es noch generelle Hinweise, die Sie uns zu dem Fragebogen bzw. zu 
einzelnen Fragen geben möchten?
V I E L E N  D A N K  F Ü R  I H R E  H I T A R B E I T !
- *18 -
Question 4 and 15 (2. Pretest)
4. Denken Sie bitte an svei P u n m i ,  Al« di«glaicbe Arbeit vezricht«n. > u  
sollte Ihrer Meinung nach für die Entscheidung Ober die Bezahlung dieser 
beiden Personen richtig mein?
Venn Sie die Singe unten betrechten, schreiben Sie bitte «ine *1* ln das 
Ustchen für den Gesichtspunkt, von den Sie denken, dal er es wichtigsten 
M i a  sollte. Dann schreiben Sie sine *2* in das Ustchen für den Ge­
sichtspunkt, 4er an sveltwichtigstes sein sollt«, und «ine *J* in das 
Ustchen für den Gesichtspunkt, der an drittwichtifsten sein sollt«. Las­
sen Sie die anderen Ustchen bitte leer.
SCHREIBEN SIE 1, 
2 UND 3 IN 
M I T  USTCHEN
Bei der Entscheidung über die Bezahlung LASSEN SIE
für svei Personen, die diegleiche Arbeit DIE ANDEREN









.wie lange der Arbeitnehner bei der Firsa ist?....
.wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet?, 
.die Berufserfahrung des Arbeitnehmers?...........
.der Tariflohn für die Arbeit, d.h für beide 
Arbeitnehmer diegleiche Bezahlung?.........
.das Alter des Arbeitnehners?.......................
.das Geschlecht des Arbeitnehmers?..................
.die faailiiren Verpflichtungen des Arbeitnehmers?., 
.die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehners?.











NUR FÜR PERSONEN, DIE MEHR ALS 10 STUNDEN GEGEN
BEZAHLUNG ARBEITEN
IS. Denken Sie bitte an svei Personen in Ihrer Arbeitsstätte, die di»gleiche 
Arbeit verrichten. Vas int Ihrer Meinung für die Entscheidung Ober die 
Bezahlung dieser beiden Personen wichtig?
Venn Sie die Dinge unten betrachten, schreiben Sie bitte eine *1' in das 
Kästchen für den Gesichtspunkt, von dem Sie denken, dafi er an wichtig­
sten ist. Dann schreiben Sie eine *2* in das Kästchen für den Gesichts­
punkt, der aa xweitwicbtigsten ist, und eine '3' in das Kästchen für den 
Gesichtspunkt, der aa drittwichtigsten ist. Lassen Sie die anderen Kä­
stchen bitte leer.
SCHREIBEN SIE 1, 
2 UND 3 IN
Bei der Entscheidung über die Bezahlung DREI KÄSTCHEN
für zwei Personen, die diegleiche Arbeit LASSEN SIE
verrichten, wie wichtig ist in Ihrer DIE ANDEREN
Arbeitsstätte... KÄSTCHEN LEER
A ...wie lange der Arbeitnehaer bei der Firaa ist?.... ........ □
B ...wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet?... ..... □
C ...die Berufserfahrung des Arbeitnehaers?.....  ............. □
D ...der Tariflohn für die Arbeit, d.h für beide .— • 
Arbeitnehmer diegleiche Bezahlung?....................... I— I
E ...das Alter des Arbeitnehaers?........ .....................□
F ...das Geschlecht des Arbeitnehaers?....... ................. □
G ...die familiären Verpflichtungen des Arbeitnehaers?.., ......□
H ...die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehmers?.. .....□
ODER KREUZEN SIE AN: Kann ich nicht sagen......  ...............□
- *20 -
NUR FÜR PERSONEN, DIE 10 STUNDEN ODER MEHR
PRO VOCHE GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN
15. Vir haben Sie bereits an einer früheren Stelle in diesem Fragebogen 
gebeten, uns ganz allgemein die Ihrer Meinung nach wichtigsten Ge­
sichtspunkte zu nennen, die für die Bezahlung von zwei Personen, die 
die gleiche Arbeit verrichten, von Bedeutung sein sollten.
Vir möchten Sie nun bitten, an zwei Personen an Ihrer Arbeitsstätte zu 
denken, die die gleiche Arbeit verrichten. Vas ist Ihrer Meinung nach 
an Ihrer Arbeitsstitte tatsächlich für die Entscheidung über die Be­
zahlung dieser Personen wichtig?
Sehen Sie sich die einzelnen Punkte bitte genau an und schreiben Sie 
dann eine ”1" in das Kästchen mit dem Gesichtspunkt, von dem Sie glau­
ben, daß er am wichtigsten ist.
A __ wie lange der Arbeitnehmer bei der Firma ist?___  .........□
B ...wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet?-. ..... □
C ...die Berufserfahrung des Arbeitnehmers?....  .............. □
D ...der Tariflohn für die Arbeit, d.h für beide .---,
Arbeitnehmer die gleiche Bezahlung?....................... L-J
E ...das Alter des Arbeitnehmers?......... ......................□
F ...das Geschlecht des Arbeitnehmers?....... ..................□
G ...die familiären Verpflichtungen des Arbeitnehmers?.. ..... □
B ...die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehmers?.. .... □
Lesen Sie nun die Punkte noch einmal durch und tragen Sie dann bitte eine 
"2" in das Kästchen ein, das Ihrer Meinung nach den zveitwichtigsten Ge­
sichtspunkt enthält und eine "3" in das Kästchen mit dem drittvichtigsten 
Gesichtspunkt.
ODEK DLEUZEH SIE AH: Kann ich nicht sagen, □
- *22 -
Questions 4 and 15 (final version of the questionnaire)
4. Denken Sie bitte an zwei Personen, die die gleiche Arbeit verrichten. 
Kelche der nachfolgenden Gesichtspunkte sollten Ihrer Meinung nach bei 
der Entscheidung über die Eöhe der Bezahlung dieser beiden Personen
wichtig sein?
Sehen Sie sich die einzelnen Punkte bitte genau an und schreiben Sie
dann eine *1" in das Kästchen mit dem Gesichtspunkt, der Ihrer Meinung
nach der wichtigste sein sollte.
A __ wie lange der Arbeitnehmer bei der Firma ist?....... □
B __wie gut der Arbeitnehmer seine Arbeit verrichtet? — □
C ...die Berufserfahrung des Arbeitnehmers?.... ......... □
D ...der Tariflohn für die Arbeit, d.h für beide
Arbeitnehmer die gleiche Bezahlung?................. □
E □
F __das Geschlecht des Arbeitnehmers?.................... □
G ...die familiären Verpflichtungen des Arbeitnehmers?— □
H __die Schul- und Berufsausbildung des Arbeitnehmers?.. □
Lesen Sie nun die Punkte noch einmal durch und tragen Sie dann bitte eine
*2" in das Kästchen ein, das Ihrer Meinung nach den zweitwicbtigsten Ge-
sichtspunkt enthält und eine "3" in das Kästchen Bit den drittwicbtigsten
Gesichtspunkt.
ODKE KREUZEN SIE IX: Rann ich nicht sagen................. n
- *21 -
itandard-Deaography in the Sozialwissenschaften-Bus (SOWIBUS)
S T A T I S T I K
S1 INT.: bitte ohne Beilagen einstufen 
Interview durchgeführt mit:
«s
einem H a n n ...................... 1
einer F r a u ...................... 2
S2 Abschließend noch einige Fragen 
zur Statistik:
Würden Sie mir bitte zunächst 
sagen, in welchen Jahr und in 




S3 INT. veile Liste S1 vgriegen 52/51
Welchen höchsten allgemein­
bildenden Schulabschluß haben Sie? 
Sehen Sie sich bitte die Liste an 
und nennen Sie mir das für Sie 
Zutreffende.
INT.; nur eine Nennung möglich.
Nut höchsten AbschluB angeben 
lassen.
bin z. Zf. Schüler, besuche 
eine allgemeinbildende 
(Vollzeit-}Schule . . . 01 S5
bin z. Zt. Schüler, besuche 
eine berufsorientierte 
Aufbau-, Fachschule u.M.. 02 S4
von der Schule abgegangen 
ohne Abschluß,vor Er­
reichen einer 9., 10. 
oder 11. K l a s s e .......... 03














S4 INT.i tfeiße Litte S2 verlegen
Welchen höchsten allgemeinbil­
denden Schulabschluß haben Sie 
bisher erreicht? Was von dieser 
Liste trifft auf Sie zu?
IWT.: nur eine Nennung möglich.
Nur höchsten Abschi ul mngeben 
1 aasen.
von der Schule abgegangen 
ohne Abschluß,vor Errei­
chen einer 9., 10. 
oder 11. Klasse ..........
M/55
03












(INT.i bitte notieren) 99
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|S5 INT. : weiBe Liste S3 vorlegen
W e l c h e n  SchuJsbFcblnA streben 
Sie an?
INT.: nur eine Nennung möglich
Volksschul-, H a u p t s c h u l ­
absc h l u ß  ................ * 04
M i t t l e r e  Reife, Reals c h u l -
abschluB, F a c h s c h u l r e i f e  05
F achhochschulreife, f a c h g e ­
b u ndene Hochschulreife, 
Ab s c h l u ß  einer F a c h o b e r ­
schule ..................... 06
Abitur, a llgemeine H o c h ­
s chul r e i f e  ................ 07
a n d e r e n  Schulabschluß, 
und zwar:
______________________________  00




S6 W i e  alt w a r e n  Sie, als Sie die 
S c h u l e  v e r lassen haben?




S7 INT.: veiBe Liste S4 varlegen
Und n u n  zu Ihrer b e r u f l i c h e n  A u s ­
bildung:
B i t t e  nennen Sie m i r  alles, was Sie 
in Ihrer ber u f l i c h e n  A u s b i l d u n g  g e ­
m a c h t  haben. Was von die s e r  Liste 
trif f t  auf Sie zu?
INT.: Mehrfachangaben möglich. Fortbil­
dungskurse , die der Befragte nach 
seiner beruflichen Ausbildung ge­
nacht hat, sind hier nicht ge­
meint
bin n o c h  in der ber u f l i c h e n
A u s b i l d u n g / L e h r e  . . . .  A-l
b in n o c h  S c h ü l e r / S t u d e n t  . . B-l
bin n icht in A u s b i l d u n g  und 
habe bisher keinen b e r u f ­
lichen A u s b i l d u n g s a b -  
schluB gemacht ........... C-l
b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e  A n ­
lernzeit (mit A b s c h l u ß ­
zeugnis) , aber keine 
L e h r e ........................D-l
Lehre mit A b s c h l u ß p r ü f u n g  . E-l
Berufsschulabschluß ohne 
b etriebliche Lehre, B e ­
ruf sgrundbildungs jahr . . F-l
beru f l i c h e s  Praktikum, V o-
l o n t a r i a t ...................G-l
A u s b i l d u n g  an einer Schule
des Gesundheitswesens . . H-l
Ve r w a l t u n g s f a c h s c h u l a b s c h l u ß  J-l
Berufsfachschulabschluß,
H a n d e l sschulabschluß . . . .  K-l
A u s b i l d u n g  an einer anderen 
F achsch u l e / B e r u f e a k o d e -  
mie, Fachakademie, A k a d e ­
mie für Wirt s c h a f t e -  und 
Sozialwesen, aucht M e i ­
s ter- , Techni k e r s c h u l e  . L-l
Fachhochs c h u l a b s c h l u ß  (auch
Ingenieurschulabschluß) . M-l
Hochschulabschluß . . . . .  P-l
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se INT.i weiBe Liste S5 volleren ich bin v o l l z e i t - e r w e r b s - 7Í
Sind Sie g e g e n w ä r t i g  e r w e r b s ­
tätig, ode r  was sonst von d i e ­
ser Liste trif f t  auf Sie zu?
t ätig mit einer A r b e i t s ­
zeit v o n  35 Stunden und 
m e h r  je W o c h e  insgesamt . A-l S14
Unter "Erwerbstätigkeit" wird 
jede bezahlte bzw. m i t  e i n e m  
Einkommen v e r b u n d e n e  Tät i g k e i t  
verstanden, egal, w elchen z e i t ­
lichen Umfangs. Bitte sehen Sie 
die L iste einmal d u r c h ­
ich bin t e i l z e i t - e r w e r b s ­
t ä t i g  m i t  e i n e r  A r b e i t e ­
zeit von 19 bis 34 St u n ­
den je W o c h e  insgesamt . B-2 S13
irr. i nur eine Nennung möglich - fcei Saison­
arbeit den groben Stundendurchschnitt 
angeben lassen 
-  ACHTUNG:
bei Lehrern voller Stundensatz 
in Kategorie A einordnen
ich bin te i l z e i t -  oder st u n ­
de n w e i s e - e r w e r b s t ä t i g  mit 
einer A r b e i t s z e i t  v o n  w e ­
n iger als 19 S t u n d e n  je 
W o c h e  i n s g e s a m t ...........C-3 S 9
- nicht voller Stundensatz in 
Kategorie B einordnen ich b i n  Auszu b i l d e n d e r /  
L e h r l i n g  ................ S14
ich bin geg e n w ä r t i g  nicht 
e r w e r b s t ä t i g  . . . . . . E-5
9
S 9
S9 INT:: weiBe Liste S6 vorlegen ich bin S c hUler ........... A-01
75/76
S16
Bitte sehen Sie diese Liste e i n ­
mal durch, ob etwas auf Sie zu ­
trifft. Sof e r n  etwas von dieser 
Liste auf Sie zutrifft, nennen 
Sie mir den Buchstaben.
B-02
ich bin R e n t n e r / P e n s i o n ä r  
ich bin z. Zt. a r beitslos
C-03
D-04
INT.: nur eine Nennung möglich
ich bin H a u s f r a u / H a u s m a n n
ich bin W e h r - / Z i v i l d i e n s t -  
leist e n d e r  .............
ich bin aus anderen Gründen 
n i c h t  e r w e r b s t ä t i g  . .







S10 Waren Sie früher einmal v o l l z e i t -  
oder t e i l z e i t e r w e r b s t ä t i g  mit e i n e r
77
Sil
W o c h e n a r b e i t s z e i t  von m i n d e s t e n s  




Sil INT.i weiße Liste S7 vorleqen S e l b s t ä n d i g e r  L a n d w i r t  . . A-01
70/79
• W e l c h e  b e r u f l i c h e  Stellung traf zu ­
letzt auf Sie zu? Sehen Sie sich b i t t e  
diese L i s t e  an und nennen Sie m i r  den 
Kennbuchstaben.
A k a d e m i s c h e r  freier Beruf
Se l b s t ä n d i g e r  in Handel, 
Gewerbe, Industrie, 
D i e n s t l e i s t u n g  u.a. . .
B-02
C-03 S12
INT.: nur eine Nennung möglich B e a m t e r / R i c h t e r / B e r u f s -  soldat D-04
E-05
A r b e i t e r  ..................... F-06
G-07
M i t h e l f e n d e r  F a m i l i e n a n ­
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S12  INT.: auf den in S11 eingekreisten Buchstaben achten. Karte mit diesem Buchstaben 
 aus dem roten Kartenspiel auswählen und vorlegen, übrige Karten beiseite legen
Und w e l c h e  der a u f g e f ü h r t e n  B e ­
sc h r e i b u n g e n  traf auf Sie zu? N e n ­
nen Sie mir bitte die e n t s p r e c h e n ­
de Kennziffer.
JA?7*. nur eine Nennung möglich
INT.: Kennziffer bitte eintragen
10/11
99
INT.: nach Beantwortung von Frage S12 sofort weiter mit Frage S16
12/13
S 1 3 INT.: weiße Liste S8 vorlegen
B i tte sehen Sie d i ese L i ste e i n ­
mal durch, ob sonst n o c h  etwas 
auf Sie zutrifft. S o f e r n  etwas 
auf Sie zutrifft, nen n e n  Sie m ir  
b itte den e n t s p r e c h e n d e n  B u c h ­
staben.
INT. : nur eine Nennung möglich
ich bin S t u d e n t ...........B - 0 2 sie
ich b i n  R e n t n e r / P e n s i o n ä r  C - 0 3  
ich bin H a u s f r a u / H a u s m a n n  E - 0 5  S14
nichts trif f t  z u ...........H - 0  8
S 1 4 INT.: weiBe Liste 57 vorlegen
W e l c h e  berufliche S t e llung trifft 
auf Sie z. Zt. zu? Sehen Sie sich 
bitte diese Liste an und nennen 
Sie mir den e n t s p r e c h e n d e n  K e n n ­
buchstaben .
INT.: nur eine Nennung möglich
14/15
S e l b s t ä n d i g e r  Landwirt . . A-01
A k a d e m i s c h e r  freier Be r u f  B-02
Selb s t ä n d i g e r  in Handel,
Gewerbe, Industrie,
D i e n s t l e i s t u n g  u.a. . . C-03
B e a m t e r / R i c h t e r / B e r u f s ­
s oldat .....................D-04 S15
A n g e s t e l l t e r  . ..............E-05
A r b e i t e r ..................... F-06
In A u s b i l d u n g ............. G-07
N i t h e l f e n d e r  F a m i l i e n ­
a n g e h ö r i g e r  ............. ..H-06 S16
99
S15 I NT.: auf den in S14 eingekreisten Buchstaben achten. Karte mit diesem Buchstaben
________aus dem roten Kartenspiel auswählen und vorlegen. übrige Karten beiseite legen
Un d  w e l c h e  der a u f g e f ü h r t e n  B e ­
s c h r e i b u n g e n  trifft auf Sie zu? 
N e n n e n  Sie mir bitte die e n t ­
s p r e c h e n d e  Kennziffer.
INT. :  nur eine Nennung möglich
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S 1 6
t
INT.: weiBe Liste S9 vorlegen ver h e i r a t e t  und leben mit
Ih r e m  E h e p a r t n e r  zu-
Sie? Sind Sie:
sie








.Eb w i r d  h e u t e  viel über v e r s c h i e -  der U n t e r s c h i c h t ................ 1
dene B e v ö l k e r u n g s d i c h t e n  ge- der u n t e r e n  M i t t e l Bchicht . . 2 eprochen. W e l c h e r  dieser S c h i c h t e n
r e c h n e n  Sie sich selbst eher zu : der m i t t l e r e n  M i t t e l s c h i c h t  . 3
der obe r e n  M i t t e l s c h i c h t  . . .  4
INT.: Antwortvorgaben vorlesen, nur
keiner d i e s e r  S c h i c h t e n  . . .  6INi • i




INT.: weiBe Liste S10 vorlegen der e v a n g e l i s c h e n  Kirche . . 1
Welcher R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t  e i n "  e v a n g e l i s c h e n  F r e i ­
gehören Sie an? k i r c h e .....................  2
der r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n
Kir c h e  .....................  3
einer a n d e r e n  c h r i s t l i c h e n
R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t  . . 4
S20
e iner anderen, n i c h t - c h r i s t ­
lic h e n  R e l i g i o n s g e m e i n -





Kirche v e r b u n d e n ?  »tark 2
gar n i c h t ............................................ 4
- *27 -
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S 21
23
Wie oft gehen Sie im allge- m e h r  als lmal in der W o c h e  . 1 
m e i n e n  zur Kirche? 1[nal in der W o c h e ............. 2
JKT.; Antwort Vorgaben vorlesen, j- biB 3mal im Monat . . . .  3 
nur eine Nennung möglich (




Die letzte Bundestagswahl w a r  










S 24 Wel c h e  Partei haben Sie CD U  b 2w. CSU ................ 01 26/27
m i t  I h r e r  Z w e i t s t i m m e  q e -  Q 2 
w ä h l t ?
F . D . P ............................. 03
1 KT..- n„T eine Kennung möglich jjIE G R Ü N E N ..................... 04
N P D ............................. 05
D K P ............................. 06
keine ZweitEtimme abge g e b e n  96




Ab g e o rdnetenhaus war am
S26
10. März 1985. Hatten Sie zu
Berlin und waren damit für diese q 




Haben Sie bei dieser Wahl zum j a ............. . . . . . . . 1
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S27
30/3:
Welche Partei h a b e n  Sie mit Ihrer 
Zweitstimme gewählt?
INT. n u r  eine Nennung noglich
C D U ............................. 01
S P D ............................. ,02
F . D . P ............................. 03
A l t e r n a t i v e  L i s t e  ........... 04
S E W ............................. 05
ande r e  Part e i  ................  06
keine Z w e i tstimme a b g egeben 96
A n g a b e  v e r w e i g e r t  . . . . .  97 
weiß nicht m e h r ............. 98
99
S28 Wie hoch ist Ihr eigenes m o n a t ­liches N e t t o e i n k o m m e n ?  Ich m e i n e  
dabei die Summe, die nach A b z u g  
der Steuern und Sozialversicherungs* 
beiträge verbleibt.
be i  Selbständigen nach dem durch­
schnittlichen monatlichen Netto­





kein ei g e n e s  E i n k o m m e n  00000
v e r w e i g e r t ................  99997
£
INT.: falls Einkotnmensangabe verweigert, 
w i r d ,  b i t t e  auf Anonymität hin- 
weisen und blaue 
LISTE A vorlegen 




v e r w e i g e r t 97
99
39/40
S29 Wie viele P e r s o n e n  leben i n s g e ­
samt hier in I h r e m  Haushalt, Sie 
selbst mit e i n g e s c h l o s s e n ?  Rechnen 
Sie bitte jeden dazu, det n o r m a ­
lerweise h i e r  wohnt, auch wenn er 
zur Zeit a b w e s e n d  ist, Z.B. ijn 
K r a n k enhaus oder in Ferien oder 
im Urlaub. A u c h  Kind e r  rechnen'
Sie bitte dazu.
lebe allein 01 S34
Pers o n e n S30
INT. i A n t a h l • i n t r a g e n
99
41/42
;30 Leben hier im Haus h a l t  Kinder oder 
J u g e n d l i c h e  unter 1B Jahren, und 
falls ja, s a g e n  Sie mir b itte ftlr 
jedes d i e s e r  K i n d e r  das G e b u r t s ­
jahr. B e g i n n e n  wir mit dem M i t t ­
eten Ki n d  u n t e r  18 J a h r e n  t
nein, k eine K i n d e r  unter 
18 J a h r e  . . . . . . . 96
Jwr.i Jewellt G e b u r t s j a h r  
n o t i e r e n |
1. Kindi 19
2. K i n d : 19
3. Kind: 19
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S31 Und w i e v i e l e  Personen leben 
hier im Haushalt, die die 
d e u t s c h e  S t a a t s a n g e h ö r i g ­
keit b e s i t z e n  und das 





Pers o n e n  mit 
deutscher 
S t a a t s a n g e h ö r i g ­




S32 W i e v i e l e  Personen insgesamt 
hier im  Haushalt tragen zum 
H a u s h a l t s e i n k o m m e n  bei?
ANZAHL




Wie h o c h  ist das m o n a t l i c h e  
N e t t o - E i n k o m m e n  Ihres H a u s ­
hal t e s  insgesamt? Ich meine 
d abei die Summe, die sich er ­
g ibt aus Lohn, Gehalt, E i n ­
k o m m e n  aus selbständiger T ä t i g ­
keit, Rente oder Pension, j e ­
w e i l s  nac h  Abzug der S t euern 
und S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i ­
träge. R echnen Sie auch bitte 
die E i n k ü n f t e  aus ö f f e n t l i ­
chen Beihilfen, E i n kommen aus 
Vermietung, Verpachtung, W o h n ­
geld, Kinde r g e l d  und sonstige 
E i n k ü n f t e  hinzu.






v e r w e i g e r t 99997
INT. .* falls Einkommensangabe ver­
weigert wild, b i e t e  auf Ano­
nymität hinweison und 
L I S T E  A vorlegen 












INT.; a b  h i e r  ohne Befragen einstufen
-  *30 -
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INTERVIEWER: A B  H I E R  O H N E  B E F R A G E N  E I N S T U F E N
I Wurde dae I n t e r v i e w  mit dem/der Be* I n t e r v i e w  mit B e f r a g t e m / t e r  
fragten a l l e i n  durchgefilhrt, oder w a -  allein d u r c h g e f U h r t  . . 1 $5 
ren w ä hrend des Interviews dritte
III
Personen anwesend?
Wenn ja, we l c h e  ? E h e g a t t t e / P a r t n e r  an-
Kind e r  a n w e s e n d ............. 1 57
andere F a m i l i e n a n g e h ö r i g e







Personen in das Int e r v i e w  ein- . , 




Befragten, die Fragen zu be- m i t t e l m ä ß i g  ................... 2antworten? 3
anfangs gut, später
schlechter . . . . . . .  4
anfangs schlecht, später
9
IV Wie sind die Anga b e n  d e s / d e r  insgesamt z u v e r l ä s s i g  . . .  1
Befragten einzustufen? .insgesamt w eniger zuver-
bei einigen Fragen w e n i g e r  
zuverlässig, und zwar:
9
-  *31 -











Ich v e r s i c h e r e  mit meiner Untersch rift, das I n t e r v i e w  e n t s p r e c h e n d  allen
An w e isungen Korrekt d u rchgeführt zu haben.
Befragungsort:
I N T . - N R . :
10/11/12/13/14/15/16
Zu mir selbst, ich bin:
männ l i c h  ..........................  1
weib l i c h  ..........................  2
17
J ahre alt IB/19
(Unterschrift: Vor- und Zuname)
- *32 -
Denographical variables that were added to the SOUIBUS-deaography
(S6b, S13t S14a-c, Sie, S19a-c, S22 - S33c)
S5 I N T . : veiße L i s t e S3 vorlcgen
W e l c h e n  S c h u l a b s c h l u ß  st r e b e n  
Sie an?
T N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö glich
Volks-, H a u p t s c h u l a b s c h l u ß  •
M i t t l e r e  Reife, R e a l s c h u l ­
abschluß, Fa c h s c h u l r e i f e
F a c h h ochschulreife, f a c h g e ­
bundene H o c h s c hulreife, A b ­
schluß einer F a c h o b e r s c h u l e
Abitur, a l l g e m e i n e  H o c h ­
s c h u l r e i f e  .....................
a n deren Schulabschluß, 
und zwar:








S6 Wie alt w a r e n  Sie, als Sie die 
a Schule v e r l a s s e n  haben?
T N T . : A l t e r  in J a h r e n  ei n t r & g e n
Jahre alt:
99
S6 Und wie viele Jahre S c h u l a u s b i l d u n g  
b h a b e n  Sie e i n s c h l i e ß l i c h  H o c h s c h u l ­
ausbildung, aber ohne B e r u f s s c h u l -  
ausbildung?
J a h r e :
99
- *33 -
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S12 INT.: a u f  den in SJJ e i n g e k r e i s t e n  B u c h s t a b e n  achten. Karte Bit die s e m
B u c h s t a b e n  aus dem roten Kartenspiel a u s wählen und vorlegen. Übrige 
________Karten beiseite legen_____________________________________________________________
Und welche der aufgef ü h r t e n  Be ­
sc h reibungen traf auf Sie zu? N e n ­
nen Sie mir bitte die e n t s p r e c h e n ­
de Kennziffer.
T N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö glich
I N T . : K e n n z i f f e r  bitte eintragen
I N T . ; ohn e  B e f r agen einstufen A, B o d e r  C  vorgelegt S14
B e f ragten wur d e n  in Frage S12 die 
Karte ... D, E, F  o d e r  O  vorgelegt S13
S13 Waren Sie zuletzt im ö f f e n t ­
lichen Die n s t  beschäftigt?
ja • 
nein
S14 Welche b e r u f l i c h e  Tätigkeit 
a übten Sie zuletzt aus?
I N T . : bitte notieren
S H  Bitte b e s c h r e i b e n  Sie mir Ihre 




Hatte d i e s e r  Beruf noch einen 
b e s o n d e r e n  Namen?
I N T . : bitte notieren
ja, und zwar:
nein ................................ 1
I N T . : n a c h  B e a n t w o r t u n g  von Frage S14c sofort weit e r  mit Frage S20
- *34 -
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S15 INT. r weiße Liste S8 v o r l e g m
B i t t e  sehen Si« diese Liste einmal 
durch, ob sonst noch etwas auf Sie 
zutrifft, Sofern etwas auf Sie iu- 
trlfft, nennen Sie mir bitte den 
e n t s p r e c h e n d e n  K e nnbuchstaben.
I N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
ich bin Student B-02 S20
ich bin R e n t n e r / P e n s i o n ä r  C-03 
ich bin H a u s f r a u / H a u s m a n n  E-05 
nichts trifft z u ...........H-08
Sl 6
S16 I N T .; weiße Liste 57  v o r i e g e n
W el c h e  b erufliche Stel l u n g  trifft 
auf Sie z.Zt. zu? Sehen Sie sich 
bitte diese Liste an und n e n n e n  
Sie mir den e n t s p r e c h e n d e n  K e n n ­
b u c h s t a b e n  .
I N T . : nur eine N e n n u n g  m ö g l i c h
S e l b s t ä n d i g e r  Landwirt . . A-01
A k a d e m i s c h e r  freier Beruf B-02
S e l b s t ä n d i g e r  in Handel,
Gewerbe, Industrie, D i e n s t ­
l e i s t u n g  u . ä ................. C-03
Be & m t e r / R i c h t e r /
B e r u f s s o l d a t  . ..............D-04 S17
A n g e s t e l l t e r .............  . £-05
A r b e i t e r .......................F-06
In A u s b i l d u n g  . . . . . .  G-07
M i t h e l f e n d e r  F a m i l i e n ­
a n g e h ö r i g e r  . . . . . H-08 S20
99
S17 I N T , : a u f  den in S 1 6  e i n g e k r e i s t e n  B u c h s t a b e n  achten. Karte mit dies e m  
B u c h s t a b e n  aus dem roten Kartenspiel a u s w ä h l e n  und vorlegen. 
_______ Übrige Karten beis e i t e  legen,_______________________________________________
Und welche der a u f g e f ü h r t e n  B e ­
sc h r e ibungen trifft auf Sie zu? 
N e n n e n  Sie mir bitte die e n t s p r e ­
chende Kennziffer.
I N T .: n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
I N T . : K e n n z i f f e r  bitte e i n tragen
99
I N T . : ohne B e f r * g e n _ e i n s t u f c n
B e f r a g t e n  wurden in F r a g e  S 1 7  die 
K a r t e  ...
A , B o d e r  C  vorgelegt . 1




S18 Sind Sie im ö f f e n t l i c h e n  Dienst 
b e s chäftigt?
j a ...................................1
n e i n .....................  2
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S19 Wel c h e  b erufliche Tätigkeit 
a üben Sie aus?
I N T .: bitte notieren
S19 Bitte bes c h r e i b e n  Sie mir Ihre 
b berufliche T ä t igkeit genau.
I N T . : bitte notieren
S19 Hat dies e r  Beruf noch einen 
c b esonderen Namen?
I N T .: bitte noti e r e n
Ja, und zwar:
n e i n ............. ..................1
S20 INT.: ueiße Liste S9 vorlegen
We lchen F a m i l i e n s t a n d  haben Sie? 
Sind Sie:
v e r h e i r a t e t  und leben mit
Ihrem Ehepa r t n e r  z u s a m m e n  . . 1 S22
ver h e i r a t e t  und leben 
getrennt ..........................  2
v e r w i t w e t ..................... . 3  S21
g eschieden . ......................4
l e d i g ............................. 5
9
ja ................................1 S22
n e i n ................................2 S 3 4
S21 Leben Sie mit einem!r> P a r t ­
n e r i n )  zusammen?
S22 I N T . : weiße Liste S5 vorlegen
lat Ihr(e) (Ehe-) 
wärtig erwer b s t ä t  
von d i e s e r  Liste 
zu? Unter "Erwerb 
jede bezahlte bzw 
kommen verbu n d e n e  
standen, egal, we 
Umfangs. Bitte se 
einmal durch.
Partner(in) gegen- 
ig, oder was sonst 
trifft auf ihn/sie 
Stätigkeit" wird 
. mit e i n e m  Ein- 
Tä t igkeit v e r ­
leben zeitlichen 
hen Sie die Liste
I N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö glich - bei
S a i s o n a r b e i t  den groben S t u n d e n ­
d u r c h s c h n i t t  angeben lassen.
ACHTUNG:
- bei L e h r e r n  voller S t u n d e n s a t z  
in K a t egorie A einordnen
- nicht voller S t u n densatz in 
K a t e g o r i e  B einordnen
ist v o l l z e i t - e r w e r b s t ä t i g  
mit e i n e r  A r b e i t s z e i t  von 
35 S t u n d e n  und mehr Je
Woche i n s g e s a m t ............. A-l S30
ist teilzei t - e r w e r b s t ä t i g  
mit einer Arb e i t s z e i t  von 
19 bis 34 Stunden je Woche 
i nsgesamt . . . . . . . . .  B-2 S29
ist teilzelt- oder s t u n d e n ­
weise e r w erbstätig mit einer 
A r b e i t s z e i t  von w e n i g e r  als 
19 S t unden je Woche ins­
gesamt .............  . . . . .  C-3 S23
ist A u szubildender/
L e h r l i n g ........................D-4 S30
ist gegenwärtig nicht e r ­
w erbstätig .....................  E-5 S23
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S23 INT,: w e i ß e  l i s t e SS voriegen
Bitte sehen Sie diese Liste einmal 
durch« ob etwas auf Ihre(n) (Ehe-) 
Par t n e r ( i n )  zutrifft. S o f e r n  etwas 
von d i e s e r  Liste auf ihn/sie z u ­
trifft, nenn e n  Sie mir den B u c h ­
sta b e n  •
T N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
ist S c h ü l e r ................ A-01
ist S t u d e n t  . . . . . . .  B-02
ist R e n t e r / P e n s i o n ä r  . , . C-03
ist arbei t s l o s  ..............D-04
ist H a u s f r a u / H a u s m a n n  . . E-05
ist Wehr— / Zivildienst- 
l e i s t e n d e r ...................P-06
ist aus a n d e r e n  G r ünden
nicht e r w e r b s t ä t i g  . . . .  Q - 07
n ic h t s  t r i f f t  z u ...........H-08
j a .................................. 1




S24 War Ihr(e) (E h e - ( P a r t n e r (in I 
früher einmal vollzeit- oder 
teilzeit e r w e r b s t ä t i g  von m i n ­
de s t e n s  19 S t unden in der Woche?
S25
S34
S2S I N T■: weiße  Liste S7 vorlegen
Welche b e r u f l i c h e  Stellung traf z u ­
letzt auf Ihre(n) (E h e - ) P a r t n e r ( i n ) 
zu? S e h e n  Sie sich bitte diese Liste 
an und n e n n e n  Sie mir den Ken n b u c h -  
s t a b e n .
T N T . : n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
S e l b s t ä n d i g e r  Land w i r t  . . A-01
A k a d e m i s c h e r  freier Beruf B-02
S e l b s t ä n d i g e r  in Handel, S26
Gewerbe, Industrie,
Di e n s t l e i s t u n g  u.a. . . C-03
Be a m t e r / R i c h t e r / B e r u f s -  
s o l d a t ........................ D-04
A n g e s t e l l t e r  .................. E-05
A r b e i t e r  . . . . . . . . .  F-06
In A u s b i l d u n g  . . . . . .  0-07
H i t h e l f e n d e r  F a m i l i e n ­
an g e h ö r i g e r  . ..............H - 0 8  S34
99
S2E INT. : a u f  den in S25 e i n g e k r e i s t e n  B u c h s t a b e n  Achten. K a r t e  mit d i e s e m
B u c h s t a b e n  aus dem roten Kartenspiel a u s w ä h l e n  und v o r l e g e n . übrige  
________ K a r t e n  beiseite legen------------ ------------------------------------------ !------
Und w e l c h e  d e r  a u f g e f ü h r t e n  B e s c h r e i ­
bun g e n  traf auf Ihre(n) ( E h e -)Part- 
ner(in) zu? Nenn e n  Sie mir bitte die 
e n t s p r e c h e n d e  Kennziffer.
TNT. n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
INT.: K e n n z i f f e r  bitte ein t r a g e n
99
IST. o h n e  Befragen c i n s t u f en
B e f r a g t e n  wurden in Frage S 2 6  die 
Karte ...
A, B o d e r  C  vorgelegt




U 1999/69 S T A T I S T I K Karte
S27 War Ihr(e) ( E h e - J P a r t n e r ( i n ) zu ­






S28 Welche berufliche Tä t i g k e i t  übte 
Ihr(e) (E h e - ) P a r t n e r ( i n ) aus?
I N T . : bitte noti e r e n
S28 Bitte b e s c hreiben Sie mir die 
b berufliche Tätigkeit) die Ihr(e)
(E h e - )P a r t n e r * i n ) ausübte, genau.
I N T . : bitte n o t i e r e n
S2B 
c
Hatte dieser Beruf noc h  einen 
b esonderen Namen?
I N T . : bitte n o t i e r e n
ja, und zwar:
n e i n .......................... 1
Bo fort wei t e r  ait Fr*ge S34
ist Student . ..............B-02
ist R e n t n e r / P e n s i o n ä r  . . C-03
ist H a u s f r a u / H a u s m a n n  . . E-05
nich t s  trifft 2u ...........H-08
9
T N T . : nach B e a n t w o r t u n g  von Frage S28c
S2 9 INT.; weiße Liste S8 vorlegen
Bitten sehen Sie sich diese Liste 
einmal durch, ob sonst noch etwas 
auf Ihre(n) ( E h e - I P a r t n e r l i n ) z u ­
trifft. Sofern e twas auf ihn/sie 
zutrifft, n e n n e n  Sie m i r  bitte den 
e n t s p r e c h e n d e n  B u c h s t a b e n




S30 I N T . : weiße Liste S7  vorlegen
Welche b erufliche Stell u n g  trifft 
auf Ihre(n) (E h e - ( P a r t n e r (i n > z.Zt. 
zu? Sehen Sie sich bitte diese Liste 
an und nennen Sie nir den e n t ­
sprechenden Kennbuchstaben.
INT. : n u r  eine N e n n u n g  m ö glich
S e l b s t ä n d i g e r  Land w i r t  . . A-01
A k a d e a i s c h e r  freier Beruf B-02
S e l b s t ä n d i g e r  ln Kandel,
Gewerbe, Industrie,
D ienstl e i s t u n g  u.a. . . C-03 S31
B e s ä t e r / R i e h t e r / B e r u f s ­
soldat , ................... .... D-04
A n g e s t e l l t e r  . . . . . . .  E-05
A r b e i t e r  . . . . . . . . .  F-06
In A u s b i l d u n g ............. 0-07
H i t h e l f e n d e r  F a m i l i e n ­
a n g e h ö r i g e r  .................. H-Oß S34
99
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S31 INT.: a u f  den in S30 e i n g e k r e i s t e n  Buchstaben achten. Karte mit d i e s e m  
B u c h s t a b e n  aus dem r oten Kartenspiel a u s w ä h l e n  und vorlegen. 
________übrige Karten b e i seite l e g e n _____________________________________________
Und w e lche der auf g e f ü h r t e n  B e s c h r e i ­
bungen trifft auf Ihre(n) (Ehe-)Part- 
ner(in) zu? Nennen Sie mir bitte die 
entsprechende Kennziffer.
I N T . : n u r  eine Ne n n u n g  m ö g l i c h
INT.: K e n n z i f f e r  bitte eintragen
99
I N T , : ohn e  B e f r agen ei n s t u f e n
B e f r a g t e n  wur d e n  in Frage S31 die 
K arte ...
A , B o d e r  C  v o r gelegt . . . . 1




S32 Ist Ihr(e) (Ehe-(Partneri i n ) 
im ö f f e n t l i c h e n  Dienst b e ­
s chäftigt?
j » ............................1
n ein . . . . . . .  .............  2
S33 Welche b e r u f l i c h e  Tä t i g k e i t  übt 
a Ihr(e) (E h e - ) P a r t n e r ( i n ) aus?
T N T . : bitte noti e r e n
S33 Bitte b e s c h r e i b e n  Sie mir die
b b e r u f l i c h e  Tatigkeiti die Ihr(e)
(E h e - J P a r t n e r (i n ) ausübt, genau.
I N T . : bitte notieren
S33 Hat d i e s e r  B e r u f  noch einen 
c b e s o n d e r e n  Namen?
I N T . : b i t t e  n o t i e r e n
Ja, und zwar:
n e i n ............. .................. 1
der U n t e r s c h i c h t  .................1
der u n t e r e n  M i t t e l s c h i c h t  . . 2
der m i t t l e r e n  M i t t e l s c h i c h t  . 3
der obe r e n  M i t t e l s c h i c h t  . . .  4
der O b e r s c h i c h t  . . . . . . .  5
keiner d i e s e r  S c h i c h t e n  . . .  6
w e i ß  n i c h t ........................ 8
Ei n s t u f e n  ab g e l e h n t  ............7
S34 Es w i r d  h e u t e  viel ü b e r  v e r s c h i e ­
dene B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n  g e s p r o ­
chen. W e l c h e r  dies e r  S c h i c h t e n  
re chnen Sie sich selbst e h e r  zu:
T N T . : A n t w o r t v o r g a b e n  vorlesen, 
n u r  eine N e n n u n g  m ö g l i c h
IVT, ; nicht
v o r l e s e n
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Additional denographical variables in the ISSP questionnaire
NUR FÜR PERSONEN, DIE 10 STUNDEN ODER MEHR PRO WOCHE GEGEN BEZAHLUNG ARBEfTEN
23, Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normaterwelse, einschließlich Überstunden, in Ihrem 
Hauptberuf; ohne die Anfahrtszeiten zu Ihrem Arbeitsplatz?
3 5 /M
BITTE SCHREIBEN SIE DIE STUNDENZAHL IN DAS KÄSTCHEN
Ich arbeite normalerweise STUNDEN PRO WOCHE IN MEINEM HAUPTBERUF
24. Sind Sie In Ihrem Hauptberuf direkt für die Arbeit anderer Personen verantwortlich bzw. sind 
Sie ein Vorgesetzter anderer Personen?
39-41
JA .... | Wie viele Personen?
NEIN .......................................  □
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NUR FÜR PERSONEN, DIE 10 STUNDEN ODER MEHR PRO WOCHE GEGEN BEZAHLUNG ARBEITEN
25. Haben Sie neben Ihrem Hauptberuf noch andere bezahlte Arbeitsstellen, wie z. B. eine zweite 
Anstellung oder andere bezahlte Arbeit?
BITTE MACHEN SIE NUR EIN KREUZ 42
Ja, Ich verrichte regelmäßig andere bezahlte Arbeit
Ja, ich verrichte manchmal andere bezahlte Arbeit




26. Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie nomialerweJse an diesen anderen Arbeitsstellen, 
ohne Anfahrtszeiten?
43/44
BITTE SCHREIBEN SIE DIE STUNDENZAHL IN DAS KÄSTCHEN
Ich arbeite normalerweise
STUNDEN PRO WOCHE AN DIESEN 
ANDEREN ARBEITSSTELLEN
I;
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27. Es wird heute viel Ober die verschiedenen Bevölkerungsschichten gesprochen. 
Welcher Schicht rechnen Sie sich selbst zu, der...






28. Sind Sie zur Zeit Mitglied einer Gewerkschaft?
4«
J a ......................................................................... .................  □
Nein ...................................................................... □
VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT
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Realized cases (3. Pretest)
3. Pornographische Merkmale
demograchisehen Merkmale verteilten sich im Pretest wi
Geschlecht ; männlich 11 Vpn
weiblich 19 Von
21 Vpn
Altic.; 18 - 30 Jahre 6 Vpn
s 31 - 45 Johre 5 Vpn*
46 - 59 Jahre 6 Vpn
60 Jahre und Blter 4 _i£pn21 Vpn
Schulbildung:





Abschluß einer Fachoberschule 











- Vollzeit-eruerbstätio mit einer 
Arbeitszeit von 35 Stunden
je Woche insgesamt
- Teilzeit-erwerbstMtio mit einer 
Arbeitszeit von 19 bis 34 Stunden 
je Woche insgesamt
- Teilzeit- oder stundenweise 
erwerbstätig mit einer Arbeitszeit 
von weniger als 19 Stunden
je Woche insgesamt
- Auszubildender/Lehrling







“Status der gegenwärtig nicht 
erwerbstätigen Vpn (N « 11)
- Schüler 0 Vp
- Student 2 Vpn
- Rentner/Fensionar 4 Vpn
- z.Z. arbeitslos 1 Vp
- Hausfrau/Hausmonn 3 Vpn
- Wehr-/Zivildienst- 
leistender 0 Vp
- aus anderen Gründen
- nicht erwerbstätig 1 Vp
11 Vpn
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Addresslist and kish-table _
^ P ^ ° E E T R 5
-----------------AU55CHN ITT AIIS CIMGI1 CTH-GE T * S-AOflESSCNLl SIE
iNTEMVIEWEtt-AIIOEI TSTEII.: Z I ELPEnSONENBEST IMHUNQ
Ermitteln Sie tJie ücfragungsperson, i n d e m  Sie alle Personen der 
Zielgruppe im Haushalt d e m  Alter nach geordnet - Älteste Person 
zuerst - auf listen
<
Ge f rogungsperson It. Auswah 1 2 i f f ern bestimmen ( s iche . An J e K u n g )
ZIELPERSON(E N ) IM HAUSHALT
Al ter m/w Alter m/w
ZP
(7) 35* fl.
2 . IPt 7.
3. e.
4 . 9 .
5 .
ZP
1. ib V 6.
t. io IrJ 7.
3. & 4k B.
4. «¿3 W 9.
(p - ¿ 0
ZP
. s t - fl.
tv 7.





2. ^ K/ 7.




.. SC V 6. /ff H/
2.36 'Tn 7.
3 . ¿ 5 V 8.
4 . ¿ 3 V 9.
4n
ZAHL OER ZIELPERSONEN 
Auswahlzi ffern
Haushaitsgröße (ZP)
1 Q 3 4 5 6 7 B 9
1 \ 3 2 4 2 3 5 3
Auswahlz1 ffern
Haosha1tsgröße (ZP)
1 2 3 4
0
6 7 8 9
1 2 t 3 S 2 4 6 4
Auswahlz 1ffern
HaushaItsgröße (ZP)
1 2 0 4 5 e 7 8 9
1 1 2 4 1 3 5 7 5
Auswahl Ziffern
Hausha1tsgröße (ZP)
1 2 6 4 5 fl 7 8 9
1 8 1 2 4 fl 8 fl
Auswahl Ziffern
llausha 1 tsgröße (ZP)
1 2 3 4’ 5 7 8 9
1 1 1 2 3 5 7 1 7
Auswahlztffern
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- 18-19 J. 3.2
- 20-24 J. 10.3
- 25-29 J. 10.4
- 30-34 J. 8.8
- 35-39 J. 8.0
- 40-44 J. 6.9
- 45-49 J. 8.9
- 50-54 J. 9.2
- 55-59 J. 7.2
- 60-64 J. 7.3
- 65-69 J. 6.9


















1) If data of the Mikrozensus are used the source should be cited as 
follows:
Mikrozensus 1989: Sonderauswertung durch das Statistische Bundesamt, 
Wiesbaden und ZUMAr Mannheim.
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Hec. □ Interviewer No.□
To the selected respondent
We hope very much that you will agree to participate in this important 6tudy - 
the sixth in this annual series. The results are published in a book each 
autumn. The study consists of this self-completion questionnaire and an inter 
view. Some of the questions are also being asked in ten other countries, as 
part of an international survey.
Completing the questionnaire
The questions inside cover a wide range of subjects, but eacb one can be 
answered niaply by placing a tick {/) or a number in one or sore of the boxes.
No special knowledge is required: we are confident that everyone will be able 
to offer an opinion on all questions. And we want everyone to take part, 
not just those with strong views or particular viewpoints. The questionnaire 
should not take very long to complete, and we hope you will find it interesting 
and enjoyable. It should be filled in by the person selected by the inter­
viewer at your address. The answers you give will be treated as confidential 
and anonymous.
Returning the questionnaire
Your interviewer will arrange with you the most convenient way of returning 
the questionnaire. If the interviewer has arranged to call back for it, please 
complete it and keep It safely until then. If not, please complete it and 
post it back in the pre-paid, addressed envelope as soon as you possibly can.
ThanX you for your help.
Social arid. Community Planning Research is an independent social i'eaearch 
institute registered as a charitable trust. Its projects are funded by 
government departments, local authorities t universities and foundations to 
provide information on social issues in the UK. This survey series has 
been funded mainly by the Sainebury Family Charitable Trusts, with contri-
- butions also from government departmentss other charitable foundationst 
universities and industry. Please contact us if you require further 
infomation.
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time on some things and less time on others. CARD 15
W hich of the things on the following list would you like to spend more 
time on, which would you like to spend less time on and w hich would 
you like to spend the Basie amount of time on as now?







Same A bit Much 
tine less lese 





a. Time in a paid job? |____J □ □  □  □ □ 13 o e
b. Time doing household work? 1 11 □ □  □  □ □ 1 909
c. Time with your family? 1 i] n □  □  □ □ 1910
d. Time with your friends? I ?i □  □  □ □ 1911
e. Time in leisure activities? | J ?i □  □  □ □ 1 91 2
f. Time to relax? I J j □  □  □ □ 1913
2. Please tick one box for each statement below to show how much you agree 
or disagree with it, thinking of work in general.
PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE
Neither 






a. A job is just a
w a y  of earning r— > j > 
m o n e y  - no more. j__ J 1 ?| □
□□
□ 1 91 U
b. I w o u l d  enjoy
havi n g  a paid job
ev e n  if I did not r— — » i--- 1
need the money. |__ J 1 ?| □
□□
□ 191 5
c. W o r k  is a person's
m o s t  important i--- 1 i--- i






Are you the person responsible for doing the general domestic 
duties - like cleaning, cooking, washing and so on - in your 
household?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY
Yes, 1 am mainly responsible n  
Yes, I am equally responsible with someone else □  





4. Think of two people doing the same kind of work. What do you 
personally think should be important in deciding how much to 
pay them?
Looking at the things below, please write '1' in the box next 
to the thing you think should be most important.
Then write '2' next to the thing you think should be next most 
important. And '3' next to the thing you think should be 
third most important. Leave the other boxes blank.
Write 1,2 and 3 
in THREE boxes: 
leave the other 
boxes blank
In deciding on pay for two people doing the same 
kind of work how important should be ...
OR TICK:
... how long the employee has been with the firm?
... how well the employee does the job? 
.. . the experience of the employee in doing the work? 
... the standard rate - giving both employees the same pay?
... the age of the employee? 
... the sex of the employee? 
... the employee'6 family responsibilities? 
























How much do you agree or disagree with these two statements?
PLEASE TICK CUE BOX ON EACH LINE
Strongly
N e i t h e r
agree
nor Stro n g l y  Can't
agree A g r e e  disa g r e e  Disa g r e e  disagree choose
There will always be 
conflict between 
management and workers 
because they are 
really on opposite 
Bides.
Workers need strong 
trade unions to pro­
tect their interests.
cm □ □  □  □






From the following list, please tick one box for each item to 
show how important you personally think it is in a job.
PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE
Ve r y
important Important
N e i t h e r
important
nor






C a n 11 
choose
B o w  important
is ...
... lob security? 1 1 1 u 1 ,1 □ u □ 3 929
... high income? I 1 1 □ 1 ,1 □ u □ I 930
... good opportun­
ities for advance- t i 
ment? I J □ 1 ,1 □ □ □ 1931
... a job that
leaves a lot of i---- 1
leisure time? | il □ 1 ,1 □ □ □ 1932
... an interesting j---- 1
job? J iJ □ □ □ □ □ 1933
... a job that
allows someone to i — i
w o r k  independently?! il □ □ □ □ □ 19 3^
... a job that
allows someone to i----1
help other people? (___J □ □ □ □ □ 1 935
... a Job that is i----1
useful to society? |___J □ □ □ □ □ 1936
... a job vith
flexible working i--- 1




Suppose you were unemployed and couldn't find a 
job. W h i c h  of the following problems do you 
think would be the worst?
Please write ' I 1 in the box next to the w o r s t  thing. 
Then write '2' beside the next v o r s t  thing.
And '3' beside the third worst thing.
Leave the other boxes blank.
H r i t e  1,2 and 3 
in THREE boxes: 





Lack of contact with people at work □
Not enough money □
Loss of self-confidence □
Loss of respect from friends and acquaintances 1 1
Family tensions u
Loss of job experience □
Not knowing how to fill one's time n
O R  TICK:











Suppose you were working and could choose between different 
kinds of jobs.
W hich of the following would you p e r s o n a l l y  choose?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY
1 would choose
PLEASE TICK ONE BOX ONLY 
I w o u l d  choose ...
... being an employee 
... being self-employed 
Can't choose
wo r k i n g  in a small firm 













And which of the following would you personally choose?
PLEASE TICK J/ ■ .'X ONLY
- 5 -
I would choos. </)
... working in a manufacturing industry 
working in an office, in sales or in service
Can't choose
□
PLEASE TICK ONE BOX CNLY 
I would choose . . .
... working in a private business 









9. On the whole, do you think it should be or should not 
be the government's responsibility to ...
PLEASE TICK CUE 3CX ON EACH LINE







a. ... provide a job for 
everyone who wants 
one?
b. ... provide a decent 












10. Do you usually work 10 hours or more a week for pay 
in your (main) job?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY
Yes, I usually work 10 hours or more <✓)na week in my (main) job •+•G O  T O  Q . 1 3 , P A C E  7
□
□
No, I usually work less than 10 hours 
a week in my (main) job
No, I don't work for pay at the moment
P L E A S E  A N S W E R  








11- Would you like to have a paid job now?
PLEASE TICK O.'.'E BOX OKLY
Yes, I would like a full-time job now (30 hours (/) Ior more per week) ’1
Yes, I would like a part-time job now (10-29 hours
per week)
Yes, 1 would like a job with less than 10 h ours a
week now
P L E A S E  
>A N S W E R  Q .12 
B E L O W- J
J 956
- J .
No, I would not like to have a paid job now J * G O  T O  Q . 2 2P A G E  12
12. If you were looking actively, how easy or difficult
do you think it would be for you to find an acceptable 
job?




Neither easy nor difficult n I p l e a s e  G O  T O  





Please continue . . .
- *52 -
PLEASE ANSWER Q.13 - Q.21 
ABOUT YOUR MAIN JOB.
13. Which of the following statements best describes your 
feelings about your job?
PLEASE TICK ONI BOX ONLY
In my job ...
. . . I only work as hard as I have to
... I work hard, but not so that it interferes with
the rest of my life
... I make a point of doing the best work I can, even 
if it sometimes does interfere with the rest of my life
Can't choose
14. Think of the number of hours you work, and the money 
you earn in your main job, including any regular 
over time.
If you had only one of these three choices which 
of the following would you prefer?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY
(/)
Work longer hours and earn more money
Work the same number of hours and earn the same money





















15. Think of two people doing the sane kind of w o r k  in
your place of work. What do you personally think is 
important in deciding how much to pay them?
Looking at the things below, please write 'l1 in 
the box next to the thing you think is most 
important; at your place of work.
Then write '2' next to the thing you think is next m o s t  important. 
And 13' next to the thing you think is third m o s t  important.
Leave the other boxes blank.
W r i t e  1, 2 and 3 
in THREE boxes, 
leave the other 
boxes blank
At your workplace, in deciding on pay for two people 
doing the same kind of work, how important is ....
... how long the employee has been with the firm?
... how well the employee does the job? 
... the experience of the employee in doing the work? 
... the standard rate - giving both employees the same pay?
... the age of the employee? 
... the sex of the employee? 
... the employee's family responsibilities? 




























For each of these statements about your (main) job, please 
tick one box to show how much you agree or disagree that 
it applies to your job.
PLEASE TICK ONE BOX Cti EACH LINE
Neither
Strongly agree nor Strongly Can't
a. My job is secure
d .  My income is high
c. My opportunities 
for advancement 
are high
d. My job leaves a 
lot of leisure 
time
e. My job is 
Ínteres ting
f. 1 can work
independently
g. In my job I can 
help other people
h. rly job is useful 
to society




Agree disagree Disagree disagree choose
□ □ i j i j i j u 1 571
n □ n i j i ,i 1 J 1 972
i ,i i ,i i =i i j i ,i n 1 973
u u i ,i i j i ,i u 1 974
n n u i j u i j 1 975
,i □ i ,i □ 1 J □ 1 976
n □ n □ □ □ 1977
□ □ i ,i □ □ □ I 976
□ □ u □ □ □ 1 979
- *55 -
- 10 -
17. Now some more questions about your working conditions.
Please tick one box for each item below to show 





PLEASE TICK OHE 3IX CV. EACH LIVE
H a r d l y




a. ... do you come home from 
work exhausted?
b. ... do you have to do 
hard physical work?
c. ... do you find your work 
stressful?
d. ... are you bored at 
work?
e. ... do you work in 
dangerous conditions?
f. ... do you work in 
unhealthy conditions?




□  □ 1 .1 n 1 s|
□  □ n n i j
□  □ i j u □
□  □ □ u u
□  □ □ □ □
□  □ □ □ □
□  □ □ □ □




2 0 ! 2
2013
201  4
18. And which of the following statements about 
your work is mo s t  true?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY
My job allows me to design or plan moet of my daily work 
My job allows me to design or plan parts of my daily work 





Please continue . ..
- *5 6  -
B - 11 *
O F F IC E
USE
ONLY
19. If you lose your job for any reason, and were looking 
actively for another one, how easy or difficult do you 
think it would be for you to find an acceptable job?
PLEASE TICK ONE 3CX CSLÜ
Very easy 1 ,1
Fairly easy n
Neither easy nor difficult i i
r ---v 2 0 :  £
Fairly difficult i j
Very difficult i j
Can't choose i j
2 0 . In general, how 
workplace ...
P L EA SE TICK ONE
would you describe relations at your
d/"v r v f T
N e ither
Very Q u i t e  good Q u i t e  Very 
good good nor bad bad bad
Can't
choose
a. ... between 
employees ? — tand □ □  □  □  □ □ 2 0 1 7
b. ... between 
colleagues?
uorkm,tcs/ Q  ^  Q  Q  Q
□ 2 0 1 6
2 1 . How satisfied are you in your (main) job?
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